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Some investigatiOns were made by green―house exPeriments to clarify hOⅥ「 the
ethan01-soluble component O£rice―stralv has an influence on growth, nutrient
uptake and translocatiOn Of rice plants FOr this purpose, an 80 per cent ethAnol―
extract obtained from 30 g o£the rice―stra、γ ‖/as inieCted into 3 kg of soil placed
in a 4 1iter pot, in which rice plants were grOwn.
?ヽアhen the ethanol―extract私ァas injected at the tillering stage or the panicle in―
itiatiOn stage, the elongations oC shoots 、vere retarded f r abOut twenty days aだter
the injectiOn, At an early stage of such a retardation, the leaves wilted with a
rise of temperature in the daytime,In this case, the temperature of the wilting
leaves was l-2°C higher than that of the atinosphere. At seven days a£ter the
injectiOn at the tillering stage, the catalase activity of leaves in the daytime
dropped to 70 per cent Of the contrOl plant and then the suger content of root
showed A marked decrease From the results of the injectiOn at the heading stage,
it 、Tas suggested that the trans10cation OF carbOhydrate frOm leaves to ears or
roots did not get a10ng smoothly. ?Vhe  the injectiOn was made at the panicle
initiatiOn stage, silica, calcium and PhOSPhOrus cOncentrations OF stems and
leaves at the heading stage were very lo、v s compar d with the control plant,
雄




















































































第 1表 葉 身 の 水 分 合 有 率 及 び 生 育 量
茎 葉 重 発示角Tごき
対  照  区


























第 2表 土 壌 のPH,EhG及び 根 の 活 力
土  壌  PH 土   老麓   Eh6*根 の 活 力**
試  験  区
17日後 21日後 17日後 121日後 17日後 121日後
′          i       l       l    mV I    mV I       I
対   照   区






















第 3表  葉身の力>ラー ゼ活性と茎葉,根の炭水化物含有率    (午後1時に試料採取)
I葉身 の カ タ ラ *| サ 善 ハ 単 ぅしル 協 △ ★ 乾  ′r7/ ヽ I  IBハ学 .レル 脇 △ 考 乾  rνヽ試験区1稗
対   照   区
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果結定測の度温面葉表第
対   照   区



































対   照   区















第 6表 収 査調
区験試
重葉茎 (夕)穂υ弄| 合 計 根 重(夕)
刑   照   区
グ ル コ ー ス 区












































対  照  区






試 験 区1達彗1恙 1下悪
豊
1曇憂1馬ぎ寺七笠ぎ1誇 隆指
第 7表 機 無 要 素 の 合 有 率 と 吸 収 量







































































対   照   区












































第4図 葉 身 の 要 素 合 有 率
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第 8表 有 効 茎 の Fe合有 率 (ppm)
第 1棄試








第 9表 1又 調物
区験試 穂
υ 言 1茎み 言 卜
野 攀 重
1曽粒 晏 |な動 晏 1環場ol稔
実
覇
対   照   区


























第 10表  有機物処理後の乾物増加量 (フ/ポット)
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